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ﺃﺠﺎﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻟﻘﺼﺎﺌﺩﻫﻡ

l
ﺍﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﺤﺭﻫﺎ

ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﺍﺨﺭ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺤﺭ ﻤﺘﺫﺭﻋﻴﻥ ﺒﺎﺴﺒﺎﺏ ﺸﺘﻰ
ﺤﺘﻰ ﻏﺩﺍ )ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل( ﺒﻴﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭ)ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ(
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﻜﺄﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ
ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺭ ،ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺭ ﺁﺨﺭ ،ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ

ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ.
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﻭﻻﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ
ﻭﻫﻲ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ؛ ﻻﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺒﺭﻴﺎﺀ ،ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﻨﺸﻴﺭ

ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ،ﻓﻜﺎﻥ
ﺍﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ(

)(١

ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﺴﻁﺭﻫﺎ ﻤﻥ

ﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻰ ﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺭﺠﺯ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻐﻤﻲ ﺒﻴﻥ)ﻤﻔﺎﻋﻠﺘﻥ(

ﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
ﻭ)ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ( ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﻘﻁﻌﻲ ﻓﻴﺠ 
ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ ،ﻭﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻻﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺠﺯ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ
ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺏ ﻭﻫﻲ )ﺒﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩ( ﻭ)ﺠﻴﻜﻭﺭ ﺍﻤﻲ( ).(٢

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺘﻨﺎ ﻗﺼﻴﺩﺓ )ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻴﻭﺏ( ﻟﺸﺎﺫل

ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  ،١٩٦٥ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺒﺤﺭﻴﻥ ﺒل
ﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺭﻤل ﻓﻲ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.

ﻅل ﺍﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺩﻤﻰ ﻴﻤﻨﻲ
ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺴﺘل ﻨﺒﻀﻪ
) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ،ﺝ.٣٩٤ /١
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٦٥٦/١ ،
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l

ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ ﺘﺯﺭﻉ ﺃﺭﻀﻪ
ﻤﻁﺭ ﻴﻐﺴل ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻴﺒﻜﻲ  ...ﻴﻐﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺭﻯ ﺍﻟﻬﻠﻭﻋﺎﺕ ﻴﻨﺩﺒﻥ ﺘﻤﻭﺯ
ﻟﻴﺕ ﺴﻤﺎﻨﺎ
ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺩﻋﺎﻨﺎ ...ﻭﺘﺸﻔﻲ ﺍﺒﺎﻨﺎ

)(١

ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ /ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ /ﻓﻌﻭﻟﻥ
ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ /ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ /ﻓﻌﻭﻟﻥ
ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ /ﻤﻔﺎﻋﻠﺘﻥ/ﻓﻌﻼﺘﻥ

ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ
ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ
ﻓﻌل/ﻓﻌﻭﻟﻥ

ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ
ﻭﺜﻤﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺒﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺤﺭ
ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﺘﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻔﻌﻴﻠﺔ

ﺍﺨﺭﻯ ،ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺨﺎﺘﻤﺘﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﺍ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻻﺭﺠﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺜﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﻟﻴﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺎﺘﻪ ﻓﻘﺼﻴﺩﺓ )ﻟﻭﺒﺎ( ﻟﺴﺎﻤﻲ ﻤﻬﺩﻱ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل

ﻭﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻐﻤﺎﺘﻪ :

ﻤﺨﺒﻭﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺄﺱ
ﻓﻲ اﻟﯾد اﻟﻧﺑﯾذ
ﺗﻠﻣﮭﺎ ﺷﻔﺔ وﺗﻧﻔﺛﮭﺎ دﺧﺎﻧﺎ
ﻗد ﯾطول اﻟﺣﺎل ﻟو ﺣدﺛﺗﮭﺎ ﻋﻧﻲ

) (١ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺸﺎﺫل ﻁﺎﻗﺔ ﺹ.٣٧٣
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l

ﻏﯾر أن ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻘﺻﯾدة ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر آﺧر :
إﻧﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﻧﺷﻘﻰ
وﻧﻣﻧﺢ ﻟﯾﻠﻧﺎ ﻋﺷﻘﺎ
وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﺷق
)(١
ﻻ أﺑﻘﻰ وﻻ ﺗﺑﻘﻰ
ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺒﺭﺯ
ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل( ﻭ)ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ( ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﻭﺍﺴﻊ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻴﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺎﺭﺓ(

)(٢

ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺴﻌﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ

ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ

)(٣

)(٤

ﻭﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ

ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ،

ﻭﺫﻫﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺠﻤﻌﺕ ﻨﺼﻭﺼﻬﻡ ﺒﻴﻥ
)ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل( ﻭ)ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ( ﻤﻊ ﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻭﻀﺢ
ﻤﺜﺎل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻴﺭﺍﺩﻩ ﻗﺼﻴﺩﺓ )ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ(

)(٥

ﻟﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ

ﺠﻌﻔﺭ ،ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺎﻴﻘﺎﻉ ﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺭﻙ ﻭﺍﻟﺭﺠﺯ ﺒل ﻤﺎﻟﺕ
ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺭ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻴﻘﺎﻉ

ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ.

ﺇﺫ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠﺯ :

ﺘﺤﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ
ﻜل ﺼﺒﺎﺡ ﺘﻨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻋﻥ ﺤﺠﺎﺭﻫﺎ
ﻭﻟﻡ ﺘﺯل ﺒﺎﺒل ﻜل ﻟﻴﻠﺔ
ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﻁﻠﻭل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ

) (١ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺴﺎﻤﻲ ﻤﻬﺩﻱ ﺹ.٩٤
) (٢ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺴﻌﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﺹ.١٨٣

) (٣ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﻫﺩﻭﺅﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺹ.٩٣
) (٤ﻟﻐﺔ ﺍﻷﺒﺭﺍﺝ ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺹ.٩
) (٥ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺠﻌﻔﺭ ﺹ.٤١٥
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l

ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺏ :
ﻭﺍﻏﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﺭﺍﻭﻴل ﺘﺭﻓﻊ
ﺍﻨﺨﺎﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻭﻁﺎﻭﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺭﻗﺼﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺱ ،ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻬﺎ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﻼﻟﺊ ،ﺘﻠﺘﻔﺕ ﻓﻲ ﻭﻜﺭﻫﺎ .
ﺜﻡ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺭل :

ﺍﺘﺒﻌﻨﻲ ،ﺍﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺨﻁﺎﻱ

ﻭﻤﺯﻕ ﻋﻨﻲ ﺃﻏﻁﻴﺘﻲ ،ﻭﻗﻤﻴﺹ ﺼﺒﺎﻱ
ﺇﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﻫﻭﺍﻱ ﺍﻋﺎﺼﻴﺭ
ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺭل.
ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﻭﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ )ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل( ﻭ )ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ( :
_ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻜﺴﺭ ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﻴﻘﺎﻉ

_ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
_ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺘﺎﺤﻭﺍ _ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻭﻟﻬﻡ _ ﻻﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﺭﺼﺔ

ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺴﻭﻍ ﻟﻬﻡ ﺍﻥ ﻴﻨﻭﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ،
ﻭﺍﻥ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺨﻴﺎﺭﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻨﻬﻡ ﺴﻠﻜﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻋﻥ ﻭﻋﻲ

ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺍﻭ ﺠﻬل ).(١

) (١ﺤﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ )ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻭﺸﺢ ﺍﻨﺩﻟﺴﻲ( ﻨﻭﻩ ﺒﻬﺎﻤﺸﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ
)ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻋﺭﻭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﻤﺹ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ
ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻭﺸﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﺭﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ( ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺹ.٣٧٥
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l

ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﺭﻭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻭﺴﻊ ﻓﻲ
ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻻﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ

ﺍﻭﺴﻊ).(١

ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺼﺎﺌﺒﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻔﻌﻴﻼﺘﻬﺎ ﻭﺸﺎﺌﺞ ﻗﺭﺒﻰ ﻜﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﻭﺍﻟﺭﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺤﻴﻥ ﺘﻀﻤﺭ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤل )ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻥ( ﺘﺼﺒﺢ

)ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ( ﻭﻫﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺠﺯ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﺨﺯل
ﺍﻟﻰ )ﻤﻔﺘﻌﻠﻥ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺠﺯ )ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ( ،ﺍﺫ ﺘﺘﺤﻭل
ﺒﺎﻟﻁﻲ ﺍﻟﻰ )ﻤﻔﺘﻌﻠﻥ( ﺍﻴﻀﺎ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺍﺫ ﺘﺘﺤﻭل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ

ﺍﻟﻜﺎﻤل )ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻥ( ﺒﺎﻟﻭﻗﺹ ﺍﻟﻰ )ﻤﻔﺎﻋﻠﻥ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺠﺯ
)ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ( ﺍﺫ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﺨﺒﻥ )ﻤﻔﺎﻋﻠﻥ( ﻓﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﺍﻻﻴﻘﺎﻋﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ
ﻜﻼ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤﺭ ﻭﺍﺤﺩ.

ﻫﺫﺍ ﻤﺜﺎل ﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺭ ،ﻭﻴﻨﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻬﺯﺝ ﻭﻤﺠﺯﻭﺀ ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ ﻓﺎﺫﺍ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺼﺏ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺠﺯﻭﺀ )ﻤﻔﺎﻋﻠﺘﻥ( ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺯﺝ ﻨﻔﺴﻬﺎ )ﻤﻔﺎﻋﻴﻠﻥ(.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ

ﺍﻥ)ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ( ﻭ)ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل( ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺘﻔﻌﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺭ
ﻭﺘﺂﻟﻑ ﺍﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ.

ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ

ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺭﻜﺒﻭﺍ ﺍﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﻭﺼﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ

) (١ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻐﺠﺭ ،ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ ﺹ.٢٤
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l

ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺒﺤﻭﺭ ،ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺭﻙ :

ﺃﻟﻘﻁ ﻫﻴﺒﺔ ﺫﺍﻜﺭﺘﻲ ﺠﺯﺀﺍ ﺠﺯﺀﺍ
ﻭﺍﻗﻭﺩ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﻨﻴﻪ ﺫﻟﻴﻼ
ﺃﻫﺠﻡ ﺒﺎﻟﻘﻠﺏ ﻻﻜﺸﻑ ﻁﻭﻁﻤﺔ ﺍﻻﻴﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﺤﻭل ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ
ﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﺯﻑ ﻭﺒﻴﺎﺽ ﺩﺍﻤﺱ

ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺠﺯ :
ﻟﺴﺕ ﺍﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻭل
ﺃﻭ ﻨﻁﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭل
ﻏﻴﺭ ﺍﻭﺍﻥ ﻤﺴﻨﻲ ﻭﺭﺍﺡ
ﻭﺍﻋﺘﺼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺡ

)(١

ﻭﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﻨﻭﺍﻭﻴﺱ(

)(٢

ﺍﻨﺘﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺒﺤﻭﺭ ﻫﻲ

ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺭﻙ ﻭﺍﻟﺭﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺭﻤل ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺭ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻌﻤﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺇﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍ

ﻤﻘﻨﻌﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺒﺤﻭﺭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ.
ﺃﻤﺎ ﻨﺹ ﻜﻤﺎل ﺴﺒﺘﻲ )ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﺠﻭﺯ( ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻤﺜﻘﻼ

ﺒﺎﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻻﺼﻠﻲ ،ﻭﻻ ﻨﻅﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ :
ﻤﺎﺠﺎﺀﻨﺎ ﺍﻟﻤﻼﻙ
ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﺤﺯﻴﻥ
ﻭﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻨﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺭﻴﻕ
ﻓﺠﺌﻨﺎ ﻴﺎﺭﺴﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺸﺎﺨﺼﺔ
) (١ﺘﻌﺎﻟﻲ ﻨﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ،ﺯﺍﻫﺭ ﺍﻟﺠﻴﺯﺍﻨﻲ  :ﺹ.٣٩
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ :ﺹ.٢٧
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ﻭﺒﺎﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﺤﺒﻨﺎ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﻥ

l

)(١

ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ/ﻤﻔﻌﻭﻟﻥ
ﻓﻌﻠﻥ/ﻓﻌﻠﻥ

ﻓﻌﻠﻥ/ﻓﻌﻠﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﺎﻋﻠﻥ/ﻤﺘﻔﻌﻠﻥ
ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ /ﻓﺎﻋﻠﻥ/ﻓﻌﻠﻥ/ﻤﻔﺎﻋﻠﺘﻥ
ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻤﻔﻌﻭﻟﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ/ﻓﻌل

ﻭﻨﻜﺎﺩ ﻨﻘﻭل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ )ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل( ﻟﺴﻼﻡ ﻜﺎﻅﻡ ﺇﺫ
ﺠﻤﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺭﺠﺯ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻭ
ﺘﻀﻔﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺍﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻁﺭ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ :

ﺃﻁﻌﻤﺘﻨﻲ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭﺍ

ﻭﺭﺴﻤﺕ ﻟﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ ﻏﻴﻤﺔ
ﻭﺭﺠﻭﺘﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺠﻠﺏ ﺍﻻﻤﻁﺎﺭﺍ
ﻭﺍﺤﻁﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﺒﺎﻟﺼﻔﻴﺢ
ﻭﺃﻤﺭﺘﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﺍ
ﺍﺴﻤﻊ ﺍﺫﻥ
ﺴﺘﺴﺘﺤﻴل ﻤﻬﺠﺘﻲ ﺍﻨﻬﺎﺭﺍ
ﻭﻷﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻑ ﻋﻥ ﺭﻫﺎﻨﻨﺎ
ﻜﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﺄﺴﺎ ﻏﻀﻭﺒﺎ ﻭﺁﺘﻬﻡ
ﻟﻨﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭﺍ
ﻗﺩ ﻜﻨﺕ ﺒﺎﺒﻲ ﻤﺭﺓ
ﻭﻤﺭﺓ ﻗﺒﺭﻱ

)(٢

) (١ﻅل ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ،ﻜﻤﺎل ﺴﺒﺘﻲ ﺹ.١٥٩
) (٢ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ،ﺴﻼﻡ ﻜﺎﻅﻡ ﺹ.١٣٣
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??????? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ?????:

 

l

ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ/ﻓﻌﻭﻟﻥ
ﻓﻌﻠﺘﻥ/ﻤﻔﻌﻭﻻﻥ/ﻤﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻓﺎﻋﻠﻥ

ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ/ﻤﻔﻌﻭﻻﻥ
ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ
ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ/ﻤﻔﻌﻭﻟﻥ
ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ

ﻤﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻤﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻤﻔﻌﻭﻻﻥ
ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻤﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻤﻔﺎﻋﻠﻥ
ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ/ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ/ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻥ

ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻥ
ﻤﻔﺎﻋﻠﻥ/ﻓﻌﻠﻥ

ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ،ﻏﻴﺭ ﺇﻨﻨﺎ ﻻ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺜﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﺭﻭﻀﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ
ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺒﺤﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل ﺍﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ،ﻤﺩﻋﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ
ﻤﻥ ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺭﻜﻭﺩﻩ ﻭﺴﻜﻭﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺎﺕ ﺍﺸﻤل

ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻏﻡ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ).(١

ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻟﻜل ﺒﺤﺭ ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺩﺍﻩ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﺎﻩ

ﻭﺘﻔﺭﺩﻩ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ .ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ
) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺹ ،١٠٢ﻭﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ،
ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻁﻴﻤﺵ ﺹ.١١٢
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l

ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻘﻭﺩ ﺤﺘﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ
ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻨﻐﻡ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺴﺘﺴﻴﻐﻪ ﺍﺫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﻻ ﻨﻅﻥ ﺍﻥ ﺜﻤﺔ

ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻠﺠﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﻌﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ.

ﻭﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺩﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل( ﻭ)ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ(
ﻓﺄﻨﻨﺎ ﺴﻨﻠﻤﺱ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻨﻐﻤﻴﺎ ﺍﺤﺩﺜﻪ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﺨﺭﻯ ،ﻟﻨﻘﺭﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ :
 .١ﻟﻴﺄﺕ ﻏﺠﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ

 .٢ﺨﺫﻭﺍ ﻗﻤﺤﺎ ..ﺜﻴﺎﺒﺎ ..ﺼﺤﻔﺎ
 .٣ﺘﻔﺘﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﺔ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ...ﺁﺕ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ
 .٤ﺍﺭﻗﺼﻭﺍ
 .٥ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻕ
______________
 .٦ﺘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ
 .٧ﻏﺎﺒﺔ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ
 .٨ﻭﻓﺴﺎﺘﻴﻨﻙ ﻴﺎﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴل ﺨﺯﺍﻤﻰ

)(١

ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻭﺸﻴﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﺭ
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ )ﻤﻔﺎﻋﻠﺘﻥ( ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ

ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ) (٨،٧،٦ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺭﻤل )ﻓﺎﻋﻼﺘﻥ(.

ﻭﻟﻨﻼﺤﻅ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
ﻤﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻤﻘﻨﻊ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ
ﺍﻴﻀﺎ:

) (١ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺠﺭﻴﺔ ،ﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺹ.٢٤
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??????? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ?????:

 

l

 .١ﻤﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺫﻱ
 .٢ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺅﻟﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭ
 .٣ﻭﻴﻨﺴل ﻤﺜل ﺍﻟﺜﻌﺎﺒﻴﻥ
 .٤ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭ
 .٥ﺃﻱ ﺘﻔﺎﺤﺔ ﻜﻨﺕ ﺘﻘﻀﻤﻬﺎ
 .٦ﺃﻱ ﻋﺎﺌﻠﺔ

)(١

ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻠﻤﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﻼﺀ ﺇﺫ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﺠﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﻥ
ﺍﻻﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ.

ﻭﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻨﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ

ﻁﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﺜﻘﺎل ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺤﻤﻴل ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤل،
ﻭﻻ ﻨﺴﺘﻐﺭﺏ ﺸﻴﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻬل ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﻨﻘﻭل ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ

ﺤﺘﻰ ﺍﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ ﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻨﺘﺒﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﻭﺜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻭﻤﻭﻥ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺒﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
ﻓﻲ ﺩﻓﻘﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﺍﻭ ﺃﻜﺜﺭ ،ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ

ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ) .(٢ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻤﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﺴﺎﻟﻜﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻟﻴﺤﺩﺩ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻭﺍﻩ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ

)ﺍﻟﺩﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ( ﻗﺩ ﺘﻜﺎﻤﻠﺕ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻫل ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺒﺤﺭ
ﺁﺨﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
)ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ( ﺇﺸﻜﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺩ ﻴﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺭ ﺒﺘﻌﺩﺩ
) (١ﺍﻷﺴﻼﻑ ،ﻓﻴﺼل ﺠﺎﺴﻡ ﺹ.١٠
) (٢ﺃﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺩﺙ ﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺠﻲﺀ ،ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺹ.٩٣
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l

ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ
ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ
ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺜﻤﺔ ﺸﻭﺍﻫﺩ
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ .
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﻭﻗﺎل ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺴﻁﺭ
ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻁﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ

ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻭﻗﺒﻭﻟﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ :
_ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻤﻘﻁﻊ ﺠﺩﻴﺩ .
_ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ.

_ ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻻ ﻫﺫﺍ ﻭﻻ ﺫﺍﻙ ﻓﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ

ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻨﻴﺎ

)(١

.

ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
)ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ_ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ( ﻻ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻨﻘﺎﺩ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺴﻘﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻻﻥ ﻫﺫﺍ
ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻁﻭل ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﻨﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻨﻅﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ
ﺒﺤﻭﺭ ،ﻭﺴﻴﺘﺴﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﻀﻤﺕ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ
ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺒﺤﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ
ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ.
) (١ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺹ.١٠٢
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ﻭﻨﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ( ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺒﺩل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻤﻥ ﺤﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ

ﺃﻥ ﻴﺒﺩل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﺒﺩل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ،ﻭﻜﻡ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺴﺘﻀﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ؟!
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻻ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒل ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺇﻤﺎﻤﻬﻡ
ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ
ﻨﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺒﺤﺭ ﻨﻅﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ .ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل
ﺒﻴﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺸﺒﻪ
ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺤﺎﻓﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎ

ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻭﻀﺤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻀﺭﺒﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺭﺠﺯ ﻭﺒﺎﻟﻬﺯﺝ ﻭﻤﺠﺯﻭﺀ ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ ﻭﺃﻜﺩﻨﺎ ﺍﻥ
ﺘﻘﺎﺭﺒﻬﺎ ﻤﺘﺄﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺒﻥ ﻭﻁﻲ ﻭﺍﻀﻤﺎﺭ ﻭﻭﻗﺹ ﻭﻋﺼﺏ.

ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻠﻤﺱ ﺃﻱ ﻤﺴﻭﻉ ﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻴﺠﻴﺯ

ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺒﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﺍﻥ ﻤﺠﻤل
ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ
ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻨﺎ

ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ :

 ﺨﻠﻕ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﺴﺘﻭﻋﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ -ﻜﺴﺭ ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ

 ﺍﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊﻓﻬﺫﺍ ﻜﻼﻡ ﻋﺎﻡ ﻓﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ
ﻤﻭﺴﻴﻘﺎﻩ ﺃﺠﻤل ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻋﺒﺭ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﻤﺒﻌﺙ ﻤﻠل ﻭﺴﺄﻡ

ﻟﻠﺴﺎﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﺭﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻐﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ .
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 (١ﺍﻷﺴﻼﻑ ،ﻓﻴﺼل ﺠﺎﺴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٨١ ،

 (٢ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،١٩٧٥/١٩٦٤ ،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺠﻌﻔﺭ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ،
.١٩٨٥
 (٣ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،١٩٨٥/١٩٦٥ ،ﺴﺎﻤﻲ ﻤﻬﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٨٦ ،
 (٤ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺴﻌﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﺩﻴﺏ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٧٨ ،

 (٥ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺸﺎﺫل ﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٧٧،
 (٦ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺠﺭﻴﺔ ،ﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٥،
(٧

ﺘﻌﺎﻟﻲ ﻨﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ،ﺯﺍﻫﺭ ﺍﻟﺠﻴﺯﺍﻨﻲ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ،
ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٧٨ ،

 (٨ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ،ﺴﻼﻡ ﻜﺎﻅﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٨٠ ،

 (٩ﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،
ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻁﻴﻤﺵ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٨٢ ،
 (١٠ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٧١ ،
 (١١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻴﺔ.١٩٨٤ ،
 (١٢ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﻁ ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٧٢،

 (١٣ﻅل ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ،ﻜﻤﺎل ﺴﺒﺘﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٨٣ ،
 (١٤ﻟﻐﺔ ﺍﻷﺒﺭﺍﺝ ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٧٠ ،
 (١٥ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻐﺠﺭ ،ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٨١ ،

 (١٦ﻤﻥ ﺍﻴﻥ ﻫﺩﻭﺅﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻁ ،١ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٢ ،

 (١٧ﺍﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺩﺙ ﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺠﻲﺀ ،ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ،
ﺍﻷﻗﻼﻡ ،ﻋﺩﺩ.١٩٧٣ ،٥
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Abstract
The paper tackles overlap and diversity in the
kinds of metres in modern poetry. A number of poets
licensed to their poetry to come out of the metre due to
interfere in another metre or in more than one metre,
citing various reasons that the overlap between one
metre and another in the same stanza becomes so
common in the texts of many poets. Diversity refers to
the variety of rhythms between the stanzas of the poem,
for instance, one stanza is written in one kind of metre
while the next stanza employs a different kind.
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